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  Intracavitary treatment with Mitomycin C （MMC） has been attempted on 32 cases of uri－
nary bladder tumors and the results were as follows．
  1． Coinplete disappearance of tumors vsias fottnd in 11 out of 18 cases of papillorna and
grade 1 of transitional cell carcinoma． On the other hand， in transitional cell carcinema of
grade 2， 3， 4， only 3 cases responded out of 14 cases． The result of clinical trial was that this
treatment was more eff’ective against low grade and． small tumors．
  2． Transinission of MMC into blood was very little． lt’11 explain the fact that serious
side reactions of this treatment are very rare，
  3． About the doses of MMC and frequency of this treatment， we suggest that trial of 20
mg of MMC twice a day and duration of 20 days are most satisfactory and effective．
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      Fig．1．症例の年令構成
  イ，乳頭腫（P）
  ロ．悪性度1度の癌（G1）
    乳頭状で割合によく分化しているもの
  ハ．悪性度2度の癌（G2）
    乳頭状で分化度の少ないもの
  二。悪性度3度の癌（G3）
    非乳頭状で割合によく分化しているもの
  ホ．悪性度4度の癌（G4）
    非乳頭状で分化度の少ないもの
 これにしたがって症例を分類してみるとTable 1
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              今村・ほか：膀胱腫瘍・マイトマイシンC注入
著効：腫瘍が完全に消失したもの              Tab五e 3．
有効：主腫瘍が著明に縮小し，娘腫瘍が消失し，治
   療継続により腫瘍消失が期待できるもの
やや有効：娘腫瘍は一部消失し，主腫瘍も縮小した
   が，注入療法のみでは腫瘍消失が期待できな
   いもの
無効：全然変化ないもの，または副作用のために中


































































































      Table 4．腫瘍の数と効果
単1P
   き1
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20 mg／20 cc（ × 1）
10皿9／10cc（×2）
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